









Young Scientists-fostering Summits  
as a Brain-circulation Strategy 




Abstract: This paper analyzes the young-scientists-fostering conferences, which are 
prepared for outstanding doctoral course students all over the world and Nobel 
Laureates. This paper reveals the aspects of the brain circulation at the relatively early 
stage of scientists’ career. The original conference was mainly planned to cultivate 
young scientists’ sound mind and making a peace. In the age of the brain circulation, 
it is spreading to other countries, and changing aims. Conferences have become 
governments’ strategy of attracting and nurturing higher-level global human resources 
in science fields. Firstly, the paper compares “Lindau Nobel Laureate Meeting” in 
German, “Hope meeting with Nobel Laureate” in Japan and “Global Young Scientists 
Summit (GYSS)” in Singapore. It explains they are different from former international 
education policies and they have new aspects in the strategy of brain circulation. 
Secondly, by doing fieldwork in the GYSS, the paper reveals the scheme of the 
conference. The GYSS has many characteristics to works as making countries in the 
central position in science networks. The paper also discussed the famous 
characteristic of Singapore in a science strategy by analyzing the attitude towards the 
conference. 
 
































































2012; Toh & Jiang, 2012)。大学ランキング（QS 世
界大学ランキング 2016/2017）では、シンガポール
のトップ２大学は、シンガポール国立大学（NUS）
は 12 位、南洋理工大学（NTU）は 13 位である（東

















































も注目される(Gibson & McKenzie, 2011)。 
頭脳循環は、二国間の問題としては国家間の対立
よりも Win-Win の相互的な関係とみなされたり
(Saxenian, 2002; 平岩, 2007)、あるいは、国家をよ
り大きな人的資本の移動のシステムの一部（loci in 
a dynamic system of human capital flows）と理解
されたりする(Andrew, 2012)という特徴をもつ。 
 頭脳循環では相互的な利点に関する実証的な研究
が進められている (Gibson & McKenzie, 2011; 
























































ドイツのリンダウ会議（The Lindau Nobel 
Laureate Meetings）が第二次世界大戦後すぐに開
催され、近年になって日本の HOPE ミーティング
（HOPE meetings with Nobel Laureate)、続いてシ

































































































































最新大会開催国参加者 ドイツ80人 シンガポール50人以上 日本26人











































2.3 シ ン ガ ポ ー ル 「 GYSS(The Global Young 
Scientists Summit)」 
GYSS はシンガポールの新興経済地区の one-
north にある Singapore University of Technology 
and Design（SUTD）を会場にして、シンガポール




















の創造（Advancing Science, Creating Technologies 
























げている(Asian Scientist Magazine, 2013)。 





































































































3. GYSS のフィールドワークの知見 
























































































































設（ NEWRI: Nanyang Environment & Water 
Research Institute）とエネルギー産業研究部門の施

























































産業総合研究所からの 1 人の 2 機関計 4 人のみの派

















































































































































































































































































































Global Young Scientists Summit 派遣助成（派遣期
間 2017 年 1 月 14 日～1 月 21 日） 
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